


















A study of how to teach English polysemous words: 
A special emphasis on polysemy of English body terms
Kazuyuki YAMAGUCHI
Abstract: English education in Japan has been criticized repeatedly, and one of the reasons for this 
has been concerning vocabulary teaching, especially teaching of polysemous words. The purpose of this 
paper is to argue that English polysemous words can be effectively acquired by utilizing the abstract 
tools of ‘core (image) schema’, ‘metaphor’ and ‘metonymy’, which have been argued as ‘psychologically 
real’ in the field of Cognitive Linguistics. Among English polysemous words, this study specifically dis-
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（2a） a rounded back
（2b） the lower back
（2c） the back of a chair
（2d） a man with a strong back
（2e） Back me up.
（2f） a certain backed with dark material
（2g） a beach backed by hills
（2h） He backed the horse.





























































● a guitar neck/ the neck of a golf club/ the necks of the plants
【機能的類似に基づく派生パターン】
● the faces of houses/ a cliff face
● Throughout the ripening process, the body of the cheese becomes more and more homogeneous.（身体のよう
に物を支える主要な性質）
【特性類似に基づく派生パターン】
● The fruit is growing out of the body of the tree under the branches.（身体＞胴体のような物の主要部）
メトニミー
【空間隣接の派生パターン】
● The library is on your right hand side, about 0.5 miles south of Grand Avenue.（手が指し示す空間：方向）
● Sleeve and body of the clothes is fastened with buttons.（胴体と隣接する服の部分）
【部分が全体を表すように変化する】
● There were famous faces and VIPs everywhere.
● They charged ten thousand dollars a head.
● a sad [happy, dark, serious] face
【全体で部分を表すように変化する】




● They both faced each other and saluted.（「顔」＞「顔を向けるという行為」）
● The poolside terrace facing the sea.（面している［建物などが正面を向ける］）
【道具がプロセスを表すように変化する】
● When our car broke down, we had to foot it home [the rest of the way].
● Ronald headed the ball into an empty goal.
● She handed her plate to the waiter.（人に物を手渡すという行為）
【場所がプロセスを表すように変化する】
● The local brass band headed the procession of French schoolchildren.（「頭」＞「先頭（場所）」＞「率いる（頭
に立つ）という行為（プロセス）」
● The peninsula is a 20-mile stretch of continuous white sands backed by a mountain range.（「後ろ」＞「後ろに
あるという状態」
【結果でプロセスを表すように変化する】
● Prices have now bottomed out.（底＞不景気などが底を打つ）
【プロセスが行為者を表すように変化する】
● a factory hand（手で行う行為をする人：働き手）
【プロセスが原因を表すように変化する】
● I’m looking for a man who’s good with his hand.（手で行う行為を遂行する【ための原因となる】技量，腕前）
【プロセスが結果を表すように変化する】
● the calligraphy was in the Emperor’s own hand.（手で行う行為の結果）
【道具が結果を表すように変化する】
● Gallimore ran the fourth leg of the outdoor 4 × 400 meter relay.
【入れ物が中身を表すように変化する】
● the winning hand/ “What is your hand?” “Full house.”（トランプで手の中にある札）
シネクドキー
【類で種】
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